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Forest vs. Wood as Emblem




意味する単語は、forest, woods / wood（以下引用は原文に従うが、筆者の文
章では wood で統一表記する）、 grove である。今回取り上げる As You Like It
においては、forest と wood のみが使用されていて、grove は使用されていない。
grove に象徴される森の意味も大変重要であるため、grove について、また
他の作品における「森」については、今後、順次論じていきたいと思う。
まず、forest と wood を Complete Concordance to Shakespeare で調べると、
As You Like It において forest は 22 回使用されており、wood は 4 回である。
forest と wood についての一般的な意味は The Oxford English Dictionary で、
forest を 調 べ る と、 ‘An extensive tract of land covered with trees and under-
growth, sometimes intermingled with pasture.’ ‘A woodland district, usually be-
longing to the king, set apart for hunting wild beasts and game, etc.’ の意味であ
り、wood については、 ‘A collection of trees growing more or less thickly to-
gether （esp. naturally, as distinguished from a plantation）, of considerable extent, 
usually larger than a grove or copse （but including these）, and smaller than a for-
est ; a piece of ground covered with trees, with or without undergrowth.’ と表記
されている。また、Schmidt の Shakespeare Lexicon and Quotation Dictionary で
は、forest の意味は、‘a tract of land covered with trees’ と表記されていて、 
wood は、‘a forest’ と表記されている。
しかし、登場人物の台詞の中で forest と wood の意味を考察していくと、
この 2 つの言葉がそれぞれ違った implication をもって、使い分けられてい
ることが認識できる。なぜシェイクスピアは森を forest と wood にわけて表
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現しているのか。たった 4 回ではあるが wood に込めた作者の意味とは何な
のか。そこに As You Like It の作品を理解する重要な鍵があると思われる。
Kent T. van den Berg¹ や E.K.Chambers² が指摘しているように、ギリシャ
のテオクリトス（Theokritos 310-250 B.C.）が創始者とされ、続いてローマ
のウェルギリウス（Vergilius 70-19 B.C.）を起源とする西欧における pastoral
の伝統を受け継いで、エリザベス朝のイギリスにも文学だけでなく、あらゆ
るジャンルの中に pastoralism が広く伝わっていた。シェイクスピアでも As 
You Like It の中で forest が象徴する森は、理想郷である pastoral の世界を描い




Forest は台詞の中で 22 回使用されているが、その中から 4 つの台詞を取
り上げて考察したいと思う。
Charles. They say he is already in the forest of Arden,
 and a many merry men with him ; and there
 they live like the old Robin Hood of England.  They
 say many young gentlemen flock to him every day,
 and fleet the time carelessly, as they did in the golden
 world. （italics mine）（I. i. 114-9）¹























Pastoral is a queerer business ［than the Border ballads］, but I think 
permanent and not dependent on a system of class exploitation.  Any 
socialist state with an intelligentsia at the capital that felt itself more 
cultivated than the farmers （which it would do;  the arts are produced by 
overcrowding） could produce it.... （Empson 6）
The essential trick of the old pastoral, which was felt to imply a beautiful 
relation between rich and poor, was to make simple people express strong 
feelings （felt as the most universal subject, something fundamentally true 
about everybody） in learned and fashionable language （so that you wrote 
about the best subject in the best way）. From seeing the two sorts of 
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people combined like this you thought better of both ;  the best parts of 
both were used. （Empson 11-2）
そして、初期のパストラルは、以下の引用が示すようにエデンの園に近い
ものであるが、As You Like It におけるアーデンの森は、むしろ古代ラテン世
界における黄金時代に対するノスタルジアで満たされているのである。
The earliest pastoral is arguably the Garden of Eden, and the rather stark 
world of As You Like It is itself infused with nostalgia for the lost 
paradises of the Bible and the classical Golden Age as described in 
Ovid’s Metamorphoses.⁷
Celia. To seek my uncle in the forest of Arden.  
 （italics mine） （I. iii. 107）
Celia. Now go ［ we in ］ content
 To liberty, and not to banishment. （I. iii. 137-8）
シーリアがロザリンドに語る上記の台詞からも明らかなように、シーリ
アとロザリンドに、forest は、「自由・解放」を象徴している。
Rosalind.   There is a man haunts the 
 forest, that abuses our young plants with carving
 ‘Rosalind’ on their barks ; hangs odes upon hawthorns,
 and elegies on brambles ; all, forsooth,
 ［deifying］ the name of Rosalind.
  （italics mine）（Ⅲ. ii. 359-363）






（1558-92）のThe Historie of Orlando Furiosoに登場する悪党のSacrepantによっ
て利用されていることからも理解できる。この作品は、悪党の Sacrepant が、
森の木々の樹皮に愛しい女性の名前を彫ったり、恋の詩をぶらさげるといっ
た pastoral のパロディーであり、forest を舞台にしたものである。
Vpon those shrubs that compasse in the spring,
And on those trees that border in those walkes,
Ile silly haue engrauen on euery barke
The names of Medor and Angelica.
Hard by, Ile haue some roundelayes hung vp,
Wherein shall be some posies of their loues,
Fraughted so full of fierie passions
As that the Countie shall perceiue by proofe
Medor hath won his faire Angelica. （Greene ll. 549-557）
Sacrepant ［carves the names and］ hangs vp the
 Roundelayes on the trees, and then goes out ;
 and his man re-enters like a Shepheard.  （Greene ll. 574-6）
このように、牧歌ロマンスや牧歌劇の舞台となる森が forest であることか




Duke Senior.  Are not these woods
 More free from peril than the envious court ?
 Here feel we not the penalty of Adam,
 The seasons’ difference, as the icy fang
 And churlish chiding of the winter’s wind,
 Which when it bites and blows upon my body
 Even till I shrink with cold, I smile and say,
 “This is no flattery ： those are counselors
 That feelingly persuade me what I am.”
 Sweet are the uses of adversity...
 And this our life, exempt from public haunt,
 Finds tongues in trees, books in the running brooks,
 Sermons in stones, and good in every thing.
  （italics mine）（Ⅱ. i. 3-12, 15-7）
公爵の叫びにもかかわらず、アーデンの森は、実際には、 ‘dangerous plac-





［The］ idyll is blurred. 　...The music of the Forest of Arden is all in 
disharmony. （Kott 224）
宮廷という artificial な世界から wood の森が象徴するアーデンの森という
natural な世界への journey には、「四季の変化」という ‘the penalty of Adam’ 
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が存在し、‘the icy fang’ や ‘churlish chiding of the winter’s wind’ が公爵の身体
を切るように吹きつけ、寒さで身体がちぢこまるのである。そして、逆境の
ことを ‘Sweet are the uses of adversity’ と語っていることから、この森には、




That the ground plan of King Lear has been affected by a version of this 
pattern may be seen from a closer glance at As You Like It....There is a 
wind which is urged to “Blow, blow” because it is not so biting as 
ingratitude, and a Fool, who ... is loyal. There are rustic primitives, who 
in As You Like It are the comical William and Audrey, in King Lear Tom 
of Bedlam and the country people who figure in his mad talk....As You 
Like It moves from extrusion to a magical forest, where everyone meets, 
as in a glass, reflections of what he is....King Lear alludes to such 
patterns....It moves from extrusion not to pastoral, but to what I take to 
be the greatest anti-pastoral ever penned. Lear’s heath is the spiritual 
antipodes of the lush romance Arcadias....The figures are not Arcadian.... 
And though ‘death’ of sorts occurs at the close of this anti-pastoral, 
followed much later by hints of restoration and new beginnings when 
Lear is brought onstage dressed in fresh garments... （Mack 64-6）
Jan Kott も As You Like It と King Lear について同じ趣旨のことを述べてい
る。²
この wood が象徴する森は、Maynard Mack の荒野を連想させるもの、つ





est が象徴する森が、pastoral であるならば、wood が象徴する森は、キリス
ト教の世界であると言える。そして、公爵が語るこの森のことを Laurence 
Lerner は、次のように語っている。
Pastoral and religious implications mingle. （Lerner 147）
また、先に引用した公爵の台詞 “Finds tongues in trees, books in the running 
brooks, / Sermons in stones, and good in every thing.” は、公爵がこの wood で
発見したものであるが、同時にオーランドーが森で最初に発見したものは a 




［As You Like It］ sets pastoral and anti-pastoral constantly against each 
other....Much ― perhaps most ― pastoral is not about the court-
country contrast at all, nor even about any similar sophisticated-simple 
contrast. It is about love and death. （Lerner 21, 27）
pastoral というものが、宮廷対田舎の対立を含むものではないことを Ray-
mond Williams も述べている。
［In］ these developments, of classical pastoral and other rural literature, 
which inaugurate tones and images of an ideal kind, there is almost 
invariably a tension with other kinds of experience ： summer with winter ; 
pleasure with loss ; harvest with labour ; singing with a journey ; past or 
future with the present....［And］ selected images stand as themselves ： 
not in a living but in an enameled world....Thus the descriptive element 
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in original pastoral could be separated out, and a whole tradition of ‘nature 
poetry’, strong and moving in these separated ways....The other main 
element was very different ： pastoral became theatrical and romantic, in 
the strict senses....That the shepherds in pastoral had sung love-songs was 
the nominal basis, but the shepherds and nymphs who now begin to 




詞は、Alexander Pope（1688-1744）の pastoral に関するエッセイと重なる。
If we would copy Nature, it may be useful to take this Idea along with 
us,that pastoral is an image of what they call the Golden age. So that we 
are not to describe our shepherds as shepherds at this day really are, but 
as they may be conceiv’d then to have been ; when the best of men 





‘Pastoral’ means, we are told, the simple matter in which general truths 
are embodied or implied：...For the pastoral of the courts and of the 
aristocratic houses was not, as it came through, the really significant 
development.. . .What is much more significant is the internal 
transformation of just this artificial mode in the direction and in the 
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Touchstone knows very well that the idyll of the Forest of Arden is only 
an illusion, that there is no escape from the world’s cruelty, and that 
sooner or later we shall have to pass through ‘this cold night ［that］ will 
turn us all to fools and madmen’. （King Lear, Ⅲ, 4.）  （Kott 172）
anti-pastoral のタッチストゥンが語るアーデンの森とは、
Touchstone.  Truly, shepherd, in respect of itself, it is
 a good life ; but in respect that it is a shepherd’s life,
 it is naught.  In respect that it is solitary, I like
 it very well ; but in respect that it is private, it is a 
 very vile life.  Now in respect it is in the fields, it
 pleaseth me well ; but in respect it is not in the court,
 it is tedious.  As it is a spare life （look you ） it fits my
 humor well ; but as there is no more plenty in it,






Ⅰ Lord.   ［You］ do more usurp
 Than doth your brother that hath banish’d you....
 Under an oak, whose antique root peeps out
 Upon the brook that brawls along this wood,
 That from the hunter’s aim had ta’en a hurt,





The kingdom of nature is equally ruthless and egotistic as the world of 
civilization. There is no return to primeval harmony. It is the dispossessed 
who dispossess here, and they kill who have themselves escaped with 
their lives....In Arcadia all are equal. Unknown is the power of money 
and the advantage of superior birth. Law does not yield to force.... 
Rosalind and Celia are looking for shelter and food. They will, of course, 
pay with gold....The Forest of Arden, where the golden age was to come 
anew, is ruled by the capitalist laws of hire. （Kott 224-5）
この ‘Forest of Arden is ruled by the capitalist laws of hire.’ という事実、つ
まり、forest がすでに pastoral の世界から wood 的世界に変質しているという
事実は、コリン、ロザリンド、シーリアの台詞からも認識できる。
Corin. But I am shepherd to another man,
 And do not shear the fleeces that I graze.
 My master is of churlish disposition,...
 Besides, his cote, his flocks, and bounds of feed
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 Are now on sale.... （Ⅱ. iv. 78-80, 83-4）
Rosarind. I pray thee, if it stand with honesty,
 Buy thou the cottage, pasture, and the flock,
 And thou shalt have to pay for it of us. （Ⅱ. iv. 91-3）











そして、当時のイギリスの現実において、Thomas More が Utopia（1516）
中で、Enclosure について次のように痛烈に批判している。
In all those parts of the realm where the finest and therefore costliest 
wool is produced, there are noblemen, gentlemen, and even some abbots, 
though otherwise holy men, who are not satisfied with the annual 
revenues and profits which their predecessors used to derive from their 
estates. They are not content, by leading an idle and sumptuous life.... 
They leave no ground to be tilled; they enclose every bit of land for 
pasture：... And, as if enough of your land were not wasted on ranges 
and preserves of game, those good fellows turn all human habitations and 
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all cultivated land into a wilderness. Consequently in order that one 
insatiable glutton and accursed plague of his native land may join field to 
field and surround many thousand acres with one fence, tenants are 
evicted.... Away they must go, I say, from the only homes familiar and 
known to them, and they find no shelter to go to.
After they have soon spent that trifle in wandering from place to place, 







Jan Kott も、コリンの語る “The soil, the profit, and this kind of life.” （Ⅱ. iv. 
98） の台詞から不動産の買い方について、この 3 つの点を上記の順序であげ
ているところが、いかにもシェイクスピアらしい点であると指摘している。 
（Kott 226）
Touchstone.  Amen. A man may, if he were of a fearful
 heart, stagger in this attempt ; for here we have
 to temple but the wood, no assembly but horn-beasts....
     As horns
 are odious, they are necessary.  It is said, “Many
 a man knows no end of his goods....
 that is the dowry of his wife....
 as a wall’d town is more worthier than a village....




Audrey. Well, I am not fair, and therefore I pray
 the gods make me honest.  （italics mine）（Ⅲ. iii. 33-4）
Touchstone.   Truly, and to cast away honesty upon
 a foul slut were to put good meat into an unclean
 dish. （italics mine）（Ⅲ. iii. 35-7）
Touchstone.   As the ox hath his bow, sir, the horse his
 curb, and the falcon her bells, so man hath his
 desires; （Ⅲ. iii. 79-81）
Touchstone.   ［An］ ill-favor’d thing....
  Rich 
 honesty dwells like a miser, sir, in a poor house, as
 your pearl in your foul oyster. （V. iv. 58-61）
上記の台詞から、オードリーという女性は、‘not fair’ で、‘honest’ な女性
であることが理解できる。そして、結婚相手となるタッチストゥンは ‘a foul 
slut’とオードリーのことを表現している。このようにシェイクスピアは、オー
ドリーに ‘chaste’「貞淑」であり、肌の色は黒くて、美しくないと言わせて
いる。そして、タッチストゥンには、‘a foul slut’⁷ つまり、「器量の良くない
ふしだらな女性」になるだろうと言わせている。
女性の容姿の形容詞として ‘fair’ を使って「美しい」と表現していること




Audrey. I am not a slut, though I thank the gods
 I am foul. （italics mine）（Ⅲ. iii. 38-9）
Touchstone.   ［Sluttishness］ may come hereafter.
  （italics mine）（Ⅲ. iii. 41）
このオードリーの台詞は、器量は良くないけれど、 “I am not slut.” で「今、
現在は、ふしだらではない」と言っているのに対して、タッチストゥンは 
‘hereafter’ 「これから、将来ふしだらになるかもしれない」と疑っているので
ある。そのため、タッチストゥンは wood には、 ‘cuckold’, 角の生えた獣ばか
りいることになると言っている。これは同時に ‘cuckold’ になる自分の姿を
想像しているのである。タッチストゥンは、自分のお金もなくなり、‘a foul 




ボイスのこの台詞には、forest と wood の両方が語られている。彼がどのよ
うに forest と wood を説明しているか考察したいと思う。
Jaques de Boys. Duke Frederick, hearing how that every day
 Men of great worth resorted to this forest,
 Address’d a mighty power, which were on foot
 In his own conduct, purposely to take
 His brother here, and put him to the sword ;    
 And to the skirts of this wild wood he came ;
 Where, meeting with an old religious man,
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 After some question with him, was converted
 Both from his enterprise and from the world,
 His crown bequeathing to his banish’d brother,
 And all their lands restor’d to ［them］ again
 That were with him exil’d.  （italics mine）（V. iv. 154-65）
‘this forest’ が意味する「この」とは、誰もが夢見る理想郷となる pastoral
の森のことであり、それは同時に、次の老公爵の語る ‘Happy Ending’ を飾る
森のことをも意味している。
Duke. Senior. First, in this forest let us do those ends
  That here were well begun and well begot ; 
  （italics mine）（V. iv. 170-1）




ジェイクィズ・ド・ボイスのこの台詞には、As You Like It の森における結
論が語られていると言えよう。それは、As You Like It の森には、forest と














に forest の森が連想させる古典ローマ的な pastoral の世界を描写するだけで
なく、wood の森が表象しているキリスト教的な試練の世界、そして、弱肉
強食のエンクロージャー的な世界をも描写しているのである。
［The］ wood in Arden is a place set apart from the ordinary world.  It is 
emphatically not a paradise. Winter, cold winds and rain, the penalty 
incurred by the Old Testament Adam, come to it. Some of its native 
inhabitants are churlish and stupid. Yet the forest is essentially a good 
place, not because it possesses limitless wealth or supernatural power, but 
simply because in Arden fortune does not oppress and stifle nature. 
People are free here, as they are not in the nervous court of Duke 
Frederick, to realize their own potentialities.... In the forest, judgments 




1. Kent Berg T. van den. 68-9
2. E. K. Chambers. 157
3. Thomas More が Utopia（1516） 67 で後述するようにすでに enclosure のも
たらす災害をいち早く指摘している。
Forest
1. 以下すべての引用は The Riverside Shakespeare Second Edition As You Like 
It, 1997 からとする。
2. コリンとフィービーという名前が、pastoral を連想させることは、Ed-
mund Spenser （1552-99）の作品 The Shepheardes Calender（1579） にも同
じ名前の羊飼いが登場することから明らかである。また、“There is a 
shepherd of that name in Syr Clyomon and Clamydes, printed in 1599.... Co-
rydon is a wise shepherd in Virgil.... ”The New Cambridge Shakespeare As You 
Like It,（以下 NCS と省略）でも述べられていることから理解できる。
3. ‘kindness’ ‘natural feeling’ は、出典の Orlando の台詞にある。なお、シルヴィ
アスという名前についても、pastoral 的であることは、 “［The name Silvius, 
which occurs in Aeneid, vi, 1008, is appropriate for a ‘sylvan’, a dweller in a 
wood （silvus）, or perhaps someone mad（‘wood’） for love.］” と NCS で述べ
られていることからわかる。
4. Bryan Loughrey Hazlitt. 72-3
5. Arthur Thomas Quiller-Couch. 95





2. The storm came upon Lear and made him go mad in the same forest of Arden 
where, not so long ago, in As You Like It, another exiled prince, another exiled 
brother, and a pair of lovers, had deluded themselves that they would find 
freedom, security and happiness.... In another of Shakespeare’s forests, four 
characters from As You Like It will pass through tempest and hurricane ： the 
prince who has renounced his crown ; the exiled ［Earl of Gloucester］ ; the 
exiled brother and the clown. They will be reduced to bare existence which 
must suffice for itself and in itself find reasons for being, as there can be no 
appeal from it, whether to the empty heavens, to bloody history, or to non-ra-
tional nature. （Jan Kott 172, 222）
3. オーランドーが最初に森で発見した ‘kindness’ とは、宮廷から追放され
た老公爵と仲間達によってもてなされた食事や歓迎の事である。
Orland. I almost die for food, and let me have it.
 Duke Senior. Sit down and feed, and welcome to our table....
 Duke Senior. ［Be］ truly welcome hither. （Ⅱ. vii. 104-5, 195）
4. アルカディアの生活を嘲っているタッチストゥンの台詞は、以下の通り
である。
Touchstone. And I mine.  I remember when I was
 in love, I broke my sword upon a stone, and bid him
 take that for coming a-night to Jane Smile; and I
 remember the kissing of her batler and the cow’s
 dugs that her pretty chopp’d hands had milk’d ; 
 and I remember the wooing of a peascod instead of
 her, from whom I took two cods, and giving her
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 them again, said with weeping tears, “Wear these
 for my sake.”  We that are true lovers run into
 strange capers ; but as all is mortal in nature,
 so is all nature in love mortal in folly. （Ⅱ. iv. 46-56）
5. wood には、mad の意味がある。リア王が、放浪するのは、wood ではな
いが、anti-pastoral 的な荒野（wilderness）と言える。OED wild 6a, 12a, 
13a, などの意味を綜合して考察するとき、wild には「理性を欠く」とい
う implication があることがわかる。そして、wilderness は、wild な状態
の土地という意味だから、ここでリア王が正気を失っているのも当然の
ことと言えるかもしれない。
6. アーデンの森の住人フィービーとオードリーの 2 人の女性を考察するこ





Rosalind. ［What］ though you have no beauty...
 I see no more in you than in the ordinary
 Of nature’s sale-work....
  ‘Tis not your inky brows, your black silk hair,
 Your bugle eyeballs, nor your check of cream.
  （italics mine）（Ⅲ. v. 37, 42-3, 46-7）
 ［ロザリンドがフィービーのことをシルヴィアスと話している台詞］
Rosal. ［I］ saw her （＝ Phoebe’s） hand, she has a leathern hand,
−39−
 A freestone-colored hand. I verily did think
 That her （＝ Phoebe’s） old gloves were on,
 but ‘twas her（＝ Phoebe’s） hands;
 She （＝ Phoebe） has a huswive’s hand...




7. ‘slut’ の意味は、NCS Note より、‘slattern’ 又は ‘whore’ の意味であると解
釈する。
8. fair, honest, cuckold を想起させる場面は、オフィーリアの fair と honest に
ついて、ハムレット（Hamlet）が語る 3 幕 1 場の nunnery の場面である。
Hamlet. Ha, ha, are you（＝ Ophelia） honest（＝ chaste） ? 
 （italics mine）（Ⅲ. i. 102）
Hamlet. Are you（＝ Ophelia） fair ? （italics mine）（Ⅲ. i. 104）
Hamlet. That if you be honest and fair, ［your
 honesty］ should admit no discourse to your beauty.
  （italics mine）（Ⅲ. i. 106-7）
Hamlet. ［For］ the power of beauty will
 sooner transform honesty from what it is to a bawd,...
 （italics mine）（Ⅲ. i. 110-11）




いる。それは、オフィーリアの honest が bawd に変わり、ハムレット自
身を含めた賢い男達が、cuckolds になっていく姿を想像して、オフィー
リアを非難しているのである。
Hamlet. ［If］ thou wilt needs marry, marry
 a fool, for wise men know well enough what monsters
(=horned cuckolds) ※ you make of them. （italics mine）（Ⅲ. i. 137-9）
 ※  The New Cambridge Shakespeare Hamlet Prince of Denmark note. 162




1. The Riverside Shakespeare Second Edition As You Like It, 1997.
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